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A 73-year-old woman presenting with chest pain at rest of a day's duration was transported 
to the emergency room. Unstable angina pectoris was suspected. Three branch lesions were 
revealed on performing a coronary angiography. A 6-Fr sheath was inserted in the left 
femoral artery for percutaneous coronary intervention. A hemostatic device was used at 
the end of the procedure. The patient was discharged the next day with no complications at 
the puncture site. Swelling of the left leg was observed 7 days after discharge, and vascular 
echocardiography revealed a pseudoaneurysm at the puncture site. Pseudoaneurysm should 
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は じ め に
　虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈イン
タ ー ベ ン シ ョ ン（percutaneous coronoary 
intervention；PCI） や 末 梢 血 管 病 変 に







































身体所見：体温 36.5 度、血圧 145/73 mm Hg、













RBC 3.65×106 /μl CRP 0.7 mg/dl
Ht 35.2 % Alb 3.7 g/dl
Hb 10.9 g/dl T-Bil 0.4 mg/dl
MCV 96.4 fl AST 33 IU/l
MCH 30 pg ALT 27 IU/l
WBC 7100 /μl LDH 224 IU/l
好中球% 69.5 % γ-GTP 18 IU/l
リンパ球% 16.8 % Cr 0.6 mg/dl
単球% 4.1 % BUN 12.9 mg/dl
PLT 277000 /μl Na 144 mEq/l
K 3.9 mEq/l
<凝固系> Cl 108 mEq/l
APTT 29.1 sec アミラーゼ 129 IU/l
PT 11 sec CK 84 IU/l
PT-INR 0.99 BNP 31.9 pg/ml
D-dimer 1.5 μg/l
a. 大 腿 動 脈 と 連 続 す る 仮 性 動 脈 瘤  



































管エコー法にて 1120 例中仮性動脈瘤が 43 例
（3.84%）と報告している。平野ら 2) も心臓
カテーテル検査後の穿刺部合併症を調査し、
血管エコー法にて 557 例中仮性動脈瘤 16 例
（2.9%）、動静脈瘻 12 例（2.2%）と報告して
おり、仮性動脈瘤のうち、7 例（43.8%）は
1. 年齢が 75 歳以上
2. 女性
3. 体格指数（Body mass index；BMI）が高値
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a. 左 大 腿 静 脈 前 面 の 仮 性 動 脈 瘤        
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